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1. Politische Professionalisierung in historischer Perspektive
Ais erste asiatische Nation mit dem Status einer fortgeschrittenen Industrie
gesellschaft ist Japan fur westliche Sozialwissenschaftler ein interessanter
Testfall fur etliche ihrer Theorien. In den meisten diesel' Theol'ien finden sich
namlich Zlige, die nur als westlich gepragte ,Vorverstandnisse' del' Modemi
sierungs- und Demokratisierungsprozesse bezeichnet werden konnen. So
wird in Modemisierungstheorien angenommen, in Japan wfuden sich Basis
institutionen entwickeln, die denen westlicher Lander stark ahnelten. Fuhren
de Theoretiker del' alten Modemisierungsschule erkennen j etzt, daB ihre Vor
stellungen viel zu schlicht waren (vgl. etwa Bellah 1985, insbes. die Einlei
tung). Das politische System Japans ist heute erheblich demokratischer und,
wie die meisten sagen wiirden, durchaus modem. Dennoch gibt es wichtige
Unterschiede zu westlichen Systemen VOl' - und VOl' aHem hinter - den Kulis
sen.
In einem Buch libel' Berufspolitiker und politische Institutionen mit
Schwerpunkt auf den westlichen GeseHschaften mussen wir daher mit einem
Vorbehalt beginnen. Pye (1985) zufolge reicht es nicht aus, die institutionel
len Arrangements eines politischen Systems zu kennen, um sein Verhalten
und das seiner Politiker zu verstehen. Die formellen politischen Institutionen
in Japan mogen durchaus westlich gepragt erscheinen und sogar, wie im Fane
del' heutigen japanischen Verfassung, von Amerikanem auf Englisch ge
schrieben worden sein. Doch man darf nicht davon ausgehen, daB diese poli
tischen Institutionen auch tatsachlich genau wie die westlichen funktionieren.
In diesem Kapite1 tiber politische Institutionen und die politische Klasse
Japans halten wir uns an die auch in den anderen Artikeln praktizierte Gliede

lUng. Wir beginnen mit historischen HinterglUndinforrnationen tiber die poli
tischen Institutionen Japans, betrachten dann den institutionellen Zusammen
hang und die politische Klasse irn heutigen Japan und schlieBlich wichtige
institutionelle Reformen der Gegenwart. Ab und zu jedoch wird es in dieser
Darstellung der politischen Klasse Japans notig sein, wichtige Unterschiede
zu vermerken und zu zeigen, daB die rein forrnelle Betrachtung der politi
schen Institutionen auch irrefiihrend sein kann.
Die Anfange der politischen Modemisierung in Japan waren in vieler
Hinsicht dramatisch. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurde die soge
nannte ,Offnung' Japans mehr oder weniger erzwungen, damit Handelsbe
ziehungen mit den westlichen Imperien aufgenommen werden konnten. Ja
pan trat aus einer 250 Jahre wahrenden selbstauferlegten Isolation heraus und
muBte rasch mit den Problemen des Aufbaus einer Nation und der Modemi
sielUng fertig werden, urn dem Schicksal aller anderen asiatischen Lander
seines Umkreises mit Ausnahme Thailands zu entgehen: der Kolonialisie
rung. Was folgte, war die sogenannte Meiji-Restauration, in Anspielung auf
die Einsetzung des neuen Meiji-Kaisers als Staatsoberhaupt mit uneinge
schrankter Staatsgewalt, um die politische Legitirnitat der entstehenden neu
en politischen Okonomie zu starken. Zu Beginn dieses Wandlungsprozesses
schickte die neue herrschende Klasse viele ihrer aufgewecktesten jungen
Manner in westliche Lander, von wo sie 1deen zur Reform aller Basisinstitu
tionen Japans mit nach Hause bringen sollten. Die einstige Kriegerklasse Ja
pans, die Samurai, die bereits in der zentralen und regionalen Verwaltung ge
dient hatte, wurde fi.ir den Verwaltungsdienst in den neugeschaffenen Pra
fekturen (1871) rekrutiert, und - besonders seit staatliche Strukturen des We
stens tibemommen wurden (nach preuBischem und britischem Vorbild) 
auch fi.ir den Dienst auf nationaler Ebene.
1m Gefolge der Meiji-Restauration entstanden nach 1868 politische Par
teien, die nach der Eroffnung des Kaiserlichen Parlaments 1890 zunehmend
EinfluB gewannen und diesen nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal aus
dehnten. Ihr Zugang zur politischen Macht wurde jedoch eingeschrankt, als
das Militar in den dreiBiger Jahren verstarkt auf die Entscheidungszentren
zugreifen konnte. Ein Problem war, daB nach der Verfassung ein aktiver Of
fizier Mitglied des Kabinetts sein muBte. Die Militars gewannen zunehmend
an EinfluB und stellten fest, daB sie starken Druck auf die zivilen Politiker
austiben konnten: Wenn der militarischen Elite die politische Grundlinie
nicht behagte, zog sie ihren Offlzier aus dem Kabinett ab, wodurch die Re
gierung aufge16st war.
1m Jahr 1940 schlieBlich wurden die Parteien aufgelost und in den Kai
serlichen Herrschaftsbeirat (Imperial Rule Assistence Association) eingeglie
dert. Damit hatten sie nur tiber die kurze Zeitspanne der zwanziger Jahre ver

gleichsweise demokratische Verhaltnisse erfahren und EinfluB in Kabinetten
mit einigermaBen unabhangigen Politikem gehabt; diese Periode wird auf
grund der damaligen kurzen Herrschaft des Taisho-Kaisers als ,Taisho-De
mokratie' bezeichnet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wiederbele
bung der politischen Parteien maglich, als Japan unter alliierte Besatzung
kam und die Amerikaner im Zuge ihrer Reformbemuhungen die Grundung
von Parteien und Gewerkschaften untersrutzten, um das Land zu demokrati
sieren.
Die Parteipolitik war jedoch nur eine Form des politischen Engagements.
In der Fruhzeit des modemen Japan sto13en wir auf zwei Typen von politi
schen ,Aktivisten': Eine Kategorie oder Gruppe bestand aus Mitgliedem von
politischen Vereinigungen (seisha), die sich in den siebziger Jahren des neun
zehnten Jahrhunderts bildeten und meist aus unzufriedenen ehemaligen Sa
murai, stadtischen Intellektuellen und GroBgrundbesitzem bestanden (Ko
dansha 1993, Bd. 2: 1212). Tatsachlich waren sie die "Vorlaufer der politi
schen Parteien und standen an der Spitze der Freiheits- und Biirgerrechtsbe
wegung fur eine reprasentative Regierung" (ibid.: 1212). Da diese Gruppen
eine ,vom Yolk' gewahlte Nationa1versammlung verlangten (dies jedoch
nicht unbedingt im Sinne des allgemeinen Wah1rechts), stieBen sie auf schar
fe Kritik und Widerstand seitens der einfluBreichen ehemaligen Feudalherren
(daimyo) und Hofadligen, denen es ge1ungen war, eine eng verflochtene
Gruppe aus Oligarchen und alteren Staatsmannem zu bilden.
Diese zweite Gruppe von beruflich in der Politik Tatigen bestand also
aus den Meiji-Oligarchen, (so genannt, weil sie wahrend der gesamten Meiji
Periode von 1868 bis 1912 im Amt blieben), aus genro (alteren Staatsman
nem) oder hambatsu (Landbesitzerc1ans), die die Regierungsgeschafte fast
eine Generation lang effektiv im Griff hatten. Sie waren schon 1868 die Pro
tagonisten des Kampfes urn die Wiedererrichtung der Kaiserherrschaft gewe
sen und schafften es, die Politik auf der Biihne wie in den Kulissen zu be
herrschen. Mit einer Ausnahme waren alle japanischen Ministerprasidenten
zwischen 1885, a1s die Kabinettsordnung eingefiihrt wurde, und 1918, a1s das
erste Parteienkabinett gebildet wurde, daimyo (Feudalherren) gewesen. Die
politische Macht war in den Handen von zwei Dutzend Eliteangeharigen ver
eint, "die nicht nur wichtige Regierungsposten monopolisierten, sondem auch
die Armee und die Marine kontrollierten und ihren EinfluB qua Emennung
und BefOrderung von Proteges auch auf die Biirokratie geltend machten"
(Kodansha 1993, Bd. 1: 495). Und wie John W. Hall anmerkt, waren diese
Manner in der Lage, die schwierigen finanziellen Probleme des jungen zen
tra1isierten Staates in verg1eichsweise kurzer Zeit zu 1asen (Hall 1983: 271).
Der EinfluB des Militars wuchs in den dreiBiger Jahren, was zu einer Pe
riode des ,Faschismus japanischer Art' fuhrte. Wie Barrington Moore (1969)

erlautert, wurde in Japan - ganz ahnlich wie in Deutschland - die Entwick
lung hin zur Demokratie behindert, weil alle Klassen unterhalb der alten Feu
dalaristokratie noch nicht stark genug waren, ihren Interessen Nachdruck zu
verleihen, wahrend die f'iihrenden Vertreter dieser alten Klassen eine zugige
Modemisierung betrieben. Zudem hatten die Generale und Admirale in Japan
nicht nur deshalb eine gewichtige Stirnme in der Politik, weil ab 1900 die
gangige Praxis zur Vorschrift wurde, die Militarministerposten mit aktiv im
Dienst stehenden Personen aus den beiden hOchsten Rangen des Heeres und
der Marine zu besetzen (Gluck 1985; Flanagan und Richardson 1984: 10).
Sie ubten auch starken EinfluB auf die jungen Nationalisten aus, die sich in
die Politik begaben. Bei Hane (1996: 6) fmdet sich ein gutes Beispiel:
"Im Mai 1932 ennordete eine Gruppe Extremisten, zu denen auch junge Marineoffiziere
gehOrten, Ministerpri\sident Inukai Tsuyoshi, den Vorsitzenden einer wichtigen politischen
Partei namens Seiyukai, was der Parteienregierung den Garaus machte. Von diesem Zeit
punkt an bis zur Niederlage im Pazifikkrieg stUrzte sich Japan in einen politischen Fa
schismus nach innen und die imperialistische Expansion nach aullen." (unsere Uberset
zung, C.D.IH.K.)

Die politischen Parteien im Parlament, das erstmals 1890 gewahlt wurde, bil
deten zwei Lager. Aufgrund des Modemisierungsdrucks und der Offnung des
Landes flir Handel und Diplomatie wurde die politische Professionalisierung
in der zweiten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts in hohem MaBe erzwun
gen. Dringend erforderlich waren die Zentralisierung der Macht und eine
starke Fiihrung, und wir konnen daher den SchluB ziehen, daB die Oligarchen
Meiji-Japans gewissermaBen keine andere Chance hatten, als von der Politik
zu leben, wenn sie Empfanglichkeit flir das Konzept des Nationalstaates
schaffen und die Nation gegen die Kolonialisierung durch den Westen schut
zen wollten. Andererseits durchdrangen politische Vorstellungen aus dem
Westen das politische Denken in Japan und inspirierten alle, die sich entwe
der ihres Einflusses auf die Staatsgeschiifte beraubt sahen oder eine Gelegen
heit entdeckten, in der neuen gesellschaftlichen Ordnung Macht zu gewinnen:
stadtische Intellektuelle, reiche Kaufleute und wohlhabende Bauem. Wenn
wir der oben angeftihrten These Barrington Moores von der zugrunde liegen
den Klassenstruktur und dem Charakter des Staates im Verlauf der Modemi
sierung folgen, dann hatten diese Interessengruppen unterhalb der alten Eliten
nicht genug Macht, urn mehr Demokratie durchzusetzen, und riefen am Ende
sogar die politische Reaktion gegen sich auf den Plan.
Alteren asiatischen Denkmustem folgend waren es die Biirokraten,
uberwiegend die ehemaligen Samurai mit klassischer Erziehung und Bildung,
die eine der wichtigsten Aufgaben im sich modemisierenden Zentralstaat
iibemahmen (Reischauer und Craig 1978; Pye 1985). Sie waren diejenigen,
welche die neue Politik urnfassend durchsetzen und den Geist der Modeme

verbreiten muBten. Ihr Wissen und ihre Fiihigkeit machten sie flir die Oligar
chen unverzichtbar, so daB ihre kiinftige Rolle als einfluBreiche Akteure in
der Politik absehbar war.
Militarismus und Ultranationalismus hatten das Land in den Krieg und
am Ende in die Niederlage geftihrt. Nach der Kapitulation Japans 1945 muBte
das ,normale' politische Leben neu organisiert werden. Es gab eine neue, von
den amerikanischen Besatzem oktroyierte Verfassung, die das allgemeine
Wahlrecht vorsah. Und natiirlich erOffneten die RefonnmaBnahmen der Be
satzungsmacht auch neue Moglichkeiten flir ein berufliches Engagement in
der Politik. Der Wiederaufbau der Parteien aus der Vorkriegszeit, darunter
die einst verbotene Kommunistische Partei Japans (KPJ), nahm einige Zeit in
Anspruch, war jedoch 1955 abgeschlossen, als die konservative Liberalde
mokratische Partei (LDP) und das progressive Lager (Sozialistische Partei
Japans - SPJ; KPJ; nach 1960 die Demokratisch-Sozialistische Partei - DSP
als Ableger der Sozialisten) sich konsolidiert hatten; bis 1993 verhielten sie
sich im Grunde wie Erzfeinde. Die LDP, von der es oft hieB, sie sei weder li
beral noch demokratisch, noch eine Partei, wurde zur hegemonia1en Kraft der
Nachkriegszeit, deren Macht erst nach 38jiihriger Herrschaft erstrnalig in
Frage gestellt wurde: nach den Wahlen von 1993, als eine Koalition aus vier
LDP-Abspaltungen und vier ,alten' Oppositionsparteien die LDP ihrer Mehr
heit im Parlament beraubte.
Wie wir unten erlautem werden, erlaubte es die forcierte Demokratisie
rung unter der neuen Verfassung (von 1947) allen Erwachsenen zu wahlen
und flir beide Hauser des Parlaments zu kandidieren. Dies und die Ermuti
gung, politische Parteien (wieder) aufzubauen und aktiv an der lokalen wie
nationalen Politik teilzunehmen, weckte in vielen Menschen, besonders in
den stadtischen Gebieten, die Hoffnung auf eine politische Karriere. Die An
reize flir ein politisches Engagement waren - zumindest kurzfristig nach dem
Krieg - weniger fmanzieller als emotionaler und ideologischer Natur, denn
die Grunddiaten der japanischen Parlamentarier waren nicht besonders ver
lockend. Die offizielle Gehaltslage anderte sich nicht sonderlich, so daB wir
nach den Griinden fragen mussen, warum jemand auBer aus idealistischem
Glauben an die Arbeit flir eine bessere demokratische Nation Politiker wer
den wollte. Wir werden uns dieser Frage in Abschnitt 3.2. zuwenden.

2. Der institutionelle Rahmen
Nach Einflihrung des Kabinettssystems 1885 wurde die kaiserliche Verfas
sung Japans 1889 durchgesetzt und als gnadiges ,Geschenk' des Kaisers an

sein Yolk mit Festen und Zeremonien gefeiert, obwohl das Yolk damals noch
nicht wuBte, was in der Verfassung stand (Gluck 1985: 46). Und wahrend das
Kabinett im Vorkriegsjapan im Grunde von einem chinesischen System na
mens Dajokan (GroBer Staatsrat) ubemommen worden war und ein beraten
des Gremium aus Raten und Staatsministem darstellte, war die neue Verfas
sung im wesentlichen eine Ubemahme westlicher Vorbilder. Sie sah ein
Zweikammerparlament vor, eindeutig nach dem Vorbild des britischen Ober
und Unterhauses. Das Oberhaus, in Japan ,Haus der Rate' genannt, bestand
aus Hofadligen und emannten Adligen und stellte damit eine Verbindung aus
erblichen und emannten Mitgliedem dar (die politischen Oligarchen von da
mals schufen ganz einfach eine Peer-Ordnung nach britischem Vorbild und
gestalteten sie erblich, so daB sie ihr Oberhaus besetzen konnten). Das Unter
haus war eine Versammlung gewahlter Mitglieder, obwohl das Wahlrecht
statusabhangig war und es nur etwas mehr als einem Prozent der Bevolke
rung erlaubte zu wahlen (Gluck 1985: 67). Das Wahlrecht wurde erst 1925 zu
einem allgemeinen Miinnerwahlrecht erweitert, und Frauen durften erst nach
der neuen, von den alliierten Machten 1946 durchgesetzten und 1947 in Kraft
getretenen Verfassung wahlen.
Die Vorkampfer der liberalen und progressiven Parteien im Unterhaus,
die sich fiir die Teilhabe des Volkes am politischen Geschehen engagierten,
wurden von den Anhangem der Oligarchen angegriffen, die bestritten, eine
politische Partei zu bilden, jedoch als funktionales Aquivalent einer solchen
gelten konnen. Deshalb wurden sie ,Burokratenparteien' genannt. Da die Ka
binettsmitglieder vom Ministerprasidenten emannt wurden und dieser von
den Oligarchen nominiert wurde oder nach der Jahrhundertwende zumindest
eng mit den ,alteren Staatsmannern' (genro) liiert war, hatten die Liberalen
und Progressiven nur stark eingeschrankten Zugang zur Exekutive. Die ein
zige Moglichkeit des Parlaments, uber die bloBe Absegnung der Regierungs
vorschlage hinaus wirklich am Gesetzgebungsverfahren teilzunehmen, war
ein Veto gegen den Haushaltsentwurf. Allerdings funktionierte dies damals
kaum, da der Kaiser auf Empfehlung der Oligarchen das Parlament auflosen
konnte. Das nationale Parlament existierte oft nur als Fassadeninstitution,
welche die Regierungspolitik gegeniiber der Offentlichkeit legitimieren und
Glaubwiirdigkeit in den Augen des Westens erbringen sollte. Auf letzteres
deutet auch der Umstand hin, daB die friihen Oligarchen dem Erscheinungs
bild starkes Gewicht beimaBen. So war auf dem Parkett des Parlaments alle
nicht-westliche Kleidung verboten (Gluck 1985).
Doch sollten wir auch berucksichtigen, daB die Institution des Parlaments
den Weg zur politischen Professionalisierung ebnete, wahrend es noch zu
Zeiten der Freiheits- und Burgerrechtsbewegung nach 1870 keinen institutio
nellen Rahmen fiir jene gab, die wirklich Berufspolitiker werden wollten.

Das po1itische System Japans in der Nachkriegszeit wurde natiirlich in
vie1en Tei1en von den alliierten Miichten gesta1tet, d.h. im Grunde durch die
amerikanische Besatzung von 1945 bis 1952. Die Verfassung wurde umge
schrieben und der Kaiser war nunmehr bloBes Symbol der Einheit der japani
schen Nation und des Volkes a1s Souveriin. Das Zweikammersystem des
Parlaments wurde nicht veriindert, doch anstelle eines Oberhauses, in das die
Mitglieder durch Erbe und Emennung eintraten, sah die Nachkriegsverfas
sung vor, daB die Mitglieder beider Kammem yom Volk (qua allgemeinem
Wahlrecht) gewiih1t werden sollten. Das Oberhaus hat bis heute nur be
grenzte Bedeutung, obwoh1 es Gesetzesinitiativen verzogem oder sogar blok
kieren kann. D.h., das Oberhaus hat nur dann einen gewissen EinfluB, wenn
die Oppositionsparteien hier die Mehrheit stellen - wie z.E. bei den Ober
hauswah1en 1989 und 1998 geschehen.
Das Unterhaus hat, wie in den westlichen Systemen, einen Apparat aus
stiindigen Ausschiissen und Ad-hoc-Gremien. Auffalliger jedoch ist, daB die
politische Entscheidungsfmdung vermittels konsultativer und kooperativer
Verfahren stattfmdet, in die viele verschiedene Interessen eingebunden sind.
Diese Einbindung ist moglich dank beratender Gremien, den shingikai, die
aus Wissenschaftlem, Joumalisten, Fiihrungskriiften aus der Wirtschaft und
Funktioniiren aus Gewerkschaften und Verbiinden bestehen. 1990 gab es 212
solcher Gremien, die die Ministerien berieten (Kevenhorster 1993: 101). Au
Berdem gibt es den Policy Affairs Research Council (PARC) der LDP, der
betriichtlichen EinfluB auf die politischen Entscheidungen hat, und die zoku,
Gruppen von LDP-Abgeordneten mit Fachwissen auf bestimmten Gebieten
(dank langjiihriger Arbeit in den jeweiligen Ausschiissen oder Ministerien).
Letztere werden manchmal als Gegengewicht zur miichtigen Biirokratie be
trachtet.
Weiter unten wird die Frage erortert, wie die Abgeordneten gemaB der
Nachkriegsverfassung in diese Kammem gewahlt werden. An dieser Stelle
gehen wir kurz auf die Politiker jenseits der nationa1staatlichen Ebene ein.
Die neue Verfassung garantierte den Gouvemeuren in den Priifekturen und
den Biirgermeistem in den Kommunen em Recht auf 10ka1e Se1bstverwal
tung. Allerdings muB auch festgehalten werden, daB diese Lokalpolitiker bis
heute nur relativ begrenzte Macht besitzen und ihr Budget stark von den na
tionalen Politikem und Biirokraten abhangig ist.
SchlieBlich diirfen wir, wenn es urn wichtige politische Akteure der
Nachkriegsordung geht, die nationa1e Biirokratie nicht unerwiihnt lassen. Wie
Johnson (1982) k1ar zeigt, besitzen die Ministerialbeamten in Japan seit Be
ginn des 20. Jahrhunderts betriichtliche Macht, und ihre Kontrolle iiber die
meisten Aspekte der Regiemngstiitigkeit nahm bis zum Zweiten Weltkrieg
noch zu. In einer eher asiatischen als westlichen Tradition hatten die Ministe

rialbeamten in Japan immer schon betrachtlichen EinfluB als politische Ak
teure. Die alltagliche Regiernngsarbeit wurde weitgehend den nicht gewahl
ten Beamten iiberlassen, wobei ihnen die Politiker groBe Freiheiten bei der
Interpretation und Umsetzung des Rechts einraurnten. Nach dem Zweiten
Weltkrieg freilich nahm die Macht dieser Ministerialbeamten noch zu. Die
alIiierten Machte gingen davon aus, daB vor allem die Politiker fUr den Krieg
verantwortlich waren, und viele wurden aus dem politischen Geschaft ent
fernt. Die Beamten der Biirokratie allerdings kamen vergleichsweise unbe
helligt davon (Johnson 1982). Die Ministerialbeamten im Nachkriegsjapan
erlangten daher noch starkere Machtpositionen, und erst in den letzten Jahren
wurde im Zuge der Verwaltungsreformen ein StUck dieser Macht beschnitten.
Wahrend der meisten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg jedoch wurden bis zu
90 Prozent der yom Parlament verabschiedeten Gesetze von Ministerialbe
amten verfaBt, und zwar auf eine Weise, die ihnen selbst breiten mterpretati
onsspielraum und M6glichkeiten zur sogenannten administrativen Fuhrung
(gyosei shido) gewahrte, namlich noch mehr Freiheit, selbst Regeln zu set
zen.

3. Die politische Klasse
3.1. Groj3e und Zusammensetzung
Die Frage der GroBe und Zusammensetzung der japanischen politischen
Klasse ist aus vergleichender Perspektive mit westlichen Staaten wohl eine
der schwierigsten. Hier haben die sehr allgemein begriffenen asiatischen im
Gegensatz zu den westlichen Werten die politischen Systeme sHirker gepriigt
als irgendwo sonst. Wichtig ist vor all~m, daB in ganz Siidost- und Ostasieh
die nicht gewiihlten Ministerialburokraten machtiger sind und viele, wenn
nicht die meisten jener Entscheidungen Hillen, die im Westen von gewahlten
Politikern getroffen werden. Ein Beispiel erleichtert den Vergleich: Wenn ein
amerikanischer Priisident sein Amt antritt, kann er bis zu 2.000 Spitzenbe
amte fUr die Regierung benennen. Diese kommen aus den verschiedensten
Berufen und verbleiben meist nur kurze Zeit in der Verwaltung. Und natiir
lich arbeiten sie nach Ermessen des Prasidenten. Wenn ein neuer japanischer
Ministerprasident sein Amt antritt, emennt er hingegen nur etwa 20 Spitzen
beamte. Tausende andere, nicht gewahlte Ministerialbeamte sind Laufbahn
beamte, die ein Politiker nur unter groBen Schwierigkeiten aus dem Amt ent
fernen kann. Doch sind diese Ministerialbeamten zentrale Akteure in der po
litischen Arbeit und in der Organisation der Regiernngstatigkeit auf nationa

ler Ebene. ZweifeIlos miissen diese Ministerialbeamten zur politischen Elite
Japans gezahlt werden. Japanische Wissenschaftler debattieren tiber die Fra
ge, wer machtiger ist, die Politiker oder die Ministerialbiirokraten, und nicht,
ob letztere zu den wichtigen politischen Akteuren zahlen (Koh 1989; Kerbo
und McKinstry 1995).
De1llloch bleiben Definitionsprobleme: Ab welcher Stufe in der Rierar
chie der Ministerien begi1lllt die politische Klasse? We1lll wit sie aIle dazu
zahlen, und auBerdem noch aIle Staatsbediensteten, die irgendwie an der po
litischen Entscheidungsfindung und -umsetzung beteiligt sind, haben wir am
Ende 800.000 Mitglieder der politischen Klasse allein aus den Ministerien
(Kishimoto 1988). Offensichtlich ware eine Defmition der politischen Klasse
Japans, die all diese Personen umfa13t, unrealistisch; doch wo sollte man die
Grenze ziehen, und wie?
Bei dem begrenzten Platz, der uns zur Verfilgung steht, werden wir nicht
versuchen, die politische Klasse Japans nach Kopfen abzuzahlen. Wir konnen
die GroBe der politischen Klasse in etwa bestimmen, we1lll wit sagen, daB zu
ihr die Politiker gehOren, die in die nationale Legislative gewahlt werden und
von der Anzahl her mit der in westlichen Demokratien vergleichbar sind
(nach der Reform von 1994 zahlt das Unterhaus 500 und das Oberhaus 252
Mitglieder). Hinzu kommen die ,Offentlichen Sekretare' (zwei pro Abgeord
netem), die laut Parlamentsgesetz Staatsbeamten filr besondere Aufgaben
sind, und - weil diese KapazWiten bei weitem nicht ausreichen - die Sekreta
re, die von den Abgeordneten des nationalen Parlaments privat fmanziert
werden (in Tokyo irn Sclmitt 3 bis 4, in den Priifekturen 12 bis 13 pro Abge
ordnetem - z.T. aber auch bis zu 32; Matsuda und Kayamori 1993: 95f.).
Was jedoch die Ministerialbeamten angeht, soUten mehr zur politischen
Klasse gezahlt werden als in westlichen Demokratien; bei 12 Hauptrninisteri
en gibt es einige tausend Ministeria1beamte, die wichtig und in ihrer Tatigkeit
,politisch' genug sind, urn a1s Teil der politischen Klasse zu gelten. Unter
ha1b der nationa1en Ebene jedoch gibt es weitere AngehOrige: Mitglieder der
Prafekturversamrnlung der Metropole Tokyo, ebenso der Priifekturversamm
lungen von Hokkaido, Osaka und Kyoto sowie von 43 weiteren Priifekturen
(Kishimoto 1988). AuBerdem gibt es mehr als 3.000 Gemeinderegierungen
mit gewiihlten Vertretem. Doch irn Gegensatz zu den meisten westlichen
Landem haben diese politischen Akteure unterhalb der nationa1en Ebene vie!
weniger Macht und EinfluB und sind zumeist nicht auch nicht hauptberuflich
tiitig (Curtis 1983; Ramsdell 1992).

3.2. Politische Rekrutierung und politische Karrieren
Wie zu erwarten, gibt es irn Vergleich zum Weg ins Parlament sehr verschie
dene Wege der Rekrutierung fUr die Ministerialpositionen, doch wie wir se
hen werden, k6nnen sich beide Laufbahnen in spateren Phasen iiberlagem.
Zwei wesentliche Feststellungen miissen iiber die biirokratische Elite getrof
fen werden (zum folgenden vgl. v.a. Koh 1989): Besonders seit dem Zweiten
Weltkrieg wird die biirokratische Elite (1) nach meritokratischem Prinzip
ausgewahlt und ist (2) hervorragend ausgebildet. Schon von Anfang an, d.h.
seit der Meiji-Periode, a1s die Regierungsbiirokratie aufgebaut wurde, durch
lauft die ministerielle Elite die angesehensten Universitaten Japans. Ein Bei
spiel: von 97 Miinnem, die zwischen 1888 und 1891 zur hOheren Laufbahn
irn Staatsdienst zugelassen wurden, waren mit nur 9 Ausnahmen aIle Todai
Absolventen (damals Kaiserliche Universitat Tokyo; Koh 1989: 19). Diese
Orientiemng der Auswahl auf die Spitzenuniversitaten, besonders die von
Tokyo, hat bis heute Bestand (Halliday 1975: 39; Koh 1989: 86). Seit dem
Zweiten Weltkrieg ist es noch schwieriger, die Zulassungspriifungen fUr die
Spitzenuniversitaten zu bestehen, und die Priifungen an der Universitat To
kyo sind die hartesten im Land. Weil der Abschlul3 an einer der Spitzenuni
versitaten flir den Zugang zur biirokratischen Elite fast unabdingbar ist, wur
de ein starkes meritokratisches Element geschaffen.
Neben dem notwendigen AbschluJ3 an einer Spitzenuniversitat gibt es je
doch noch andere Biirden rur den Zugang zur biirokratischen Elite. Jedes Mi
nisterium halt jahrlich seine eigenen Priifungen ab, urn festzulegen, welche
Absolventen aufgenommen werden. Es gibt tatsachlich vier verschiedene
Priifungstypen rur jedes Ministerium, die den vier Dienstlaufbahnen entspre
chen. Der wirklich elitare Weg (wir konnen ilrn als die ,schnelle Laufbahn'
bezeichnen) setzt voraus, dal3 ein Universitatsabganger die Priifung yom ,Typ
l' besteht. Sobald ein Examen rur die Ministeriumslaufbahn bestanden ist,
und nur dann, hat das Ministerium eine gewisse Entscheidungsgewalt iiber
die Auswahl. An diesem Punkt konnen Faktoren wie Personlichkeit und Be
ziehungen ins Spiel kommen. Owada Masako etwa, die Frau, die eine viel
versprechende Karriere aufgab und 1992/93 nach einer peinlich langen
Brautsuche den Kronprinzen heiratete, befand sich auf einer ,schnellen Lauf
bahn' irn Aul3enministerium. Sie studierte in Oxford und schlol3 ihr Studium
in Harvard ab, spricht mehrere Sprachen und hat die harte Priifung irn Au
l3enministerium absolviert, urn Kandidatin rur die ,schnelle Laufbahn' zu
werden. Danach, und erst danach, war es zweifellos eine grol3e Hilfe, dal3 ihr
Vater der Vizeaul3enminister war (Japan Times Weekly International, 18. Ja
nuar 1993).

Die Rekrutienmg von den angesehensten Universitaten Japans muJ3 als
wichtigster Karrierefaktor flir die Ministerialbfuokraten betrachtet werden,
zusammen mit den Folgen dieses Verfahrens. So waren von allen Universi
tatsabsolventen, die 1980 auf hahere Positionen im Staatsdienst gelangten
(1.344 Personen), 38,6 Prozent Absolventen der Universitat Tokyo (Todai).
1m Jahr 1991 waren 59 Prozent der (306) zur ,schnellen Laufbahn' flir mini
sterielle Spitzenpositionen Zugelassenen Todai-Abso1venten (Koyama 1981;
Ishida 1993; Japan Times, 9. Marz 1992). Und im Jahr 1981 waren aIle sie
ben Chefs der groJ3ten und wichtigsten Ministerien Todai-Absolventen, mit
Ausnahme eines Absolventen der Universitat Kyoto.! Dies zeigt nicht nur die
Bedeutung der Universitat Tokyo als Rekrutierungsfeld fiir die ministerielle
Elite Japans, sondem eine wichtige Folge davon sind ,Beziehungen von
Ehemaligen', die viel verbreiteter sind als in jeder anderen modemen Demo
kratie.
Das Beziehungsnetz dieser Ehemaligen ist jedoch noch umfassender als
es die obigen Zahlen vermuten lassen. Wenn wir uns die wichtigsten und
machtigsten Ministerien ansehen, stellen wir fest, daJ3 die Beziehungen der
Todai-Absolventen noch umfangreicher sind: Betrachten wir dabei jene Per
sonen im Rang eines kacho (Sektionsleiter) oder dartiber, lag der Prozentsatz
der Todai-Absolventen etwa im Finanzministerium bei 89 Prozent (Rohlen
1983: 89). Zudem geht es nicht nur urn die Todai-Beziehungen; wir miissen
auch fragen, an welcher Fakultat der Universitat Tokyo diese Personen ihren
AbschluB gemacht haben. Betrachten wir die einfluBreichsten AngehOrigen
der Hauptrninisterien von 1981 bis 1987 - das sind die administrativen
Vizeminister - dann haben uber 73 Prozent davon ihren AbschluB mit einem
Jura-Examen an der Universitat Tokyo gemacht, wahrend 13,5 Prozent aus
einem anderen Fachbereich der Todai-Universitat kommen (Koh 1989: 142).
Diese Ausrichtung auf die Tokyoter Universitat im Hinblick auf die Beset
zung der Spitzenpositionen in den Ministerien ist so umfassend, da/3 oft kriti
sche Stimmen in der Offentlichkeit dagegen laut geworden sind. A1s Antwort
auf diese Kritik versicherte Ministerprasident Miyazawa 1992, innerhalb von
fiinf Jahren wiirden statt 59 Prozent ,nur noch' 50 Prozent der Spitzenposi
tionen an Absolventen der Universitat Tokyo vergeben (Japan Times, 9.
Marz 1992).
Insgesamt sind nur etwa 25 Prozent der Parlamentsmitglieder Laufbahn
politiker, die sich - wie in westlichen Demokratien ublich - von der Lokal
politik ausgehend die Karriereleiter emporgearbeitet haben. Die meisten ja
panischen Politiker kommen aus anderen Laufbahnen spat zur Politik. So
stammt zum Beispiel annahemd die Halfte der Mitglieder der Sozia1demo
kratischen Partei Japans aus den Gewerkschaftsverbanden des Landes. 2
Demgegenuber stammen weitere 25 Prozent der Parlamentsmitglieder, fast

aIle der LDP angehOrend, aus Positionen der burokratischen Elite. Wie unten
naher erortert, gehen die Ministeria1beamten meist friih in den Ruhestand (in
ihren Fiinfzigem oder friiher) und wechseln auf Positionen in Untemelunen
oder in die Politik. So kamen bis Ende der achtziger Jahre 12 von 16 Mini
sterprasidenten aus der burokratischen Elite, und die meisten waren auch Ab
solventen der Jura-Fakultat an der Universitat Tokyo. Anders gesagt, von den
44 Jahren dieser Periode waren 37 Jahre lang ehemalige Ministeria1biirokra
ten im Amt des Ministerprasidenten (vgI. Kitagawa und Kainuma 1985: 212).
Es gibt in Japan einen weiteren Rekrutierungsweg fUr po1itische Amter,
der im Westen ebenfalls nicht ublich ist. Um es zUrUckhaItend zu fonnulie
ren, hat das Thema Amtszeitbeschrankung - in den Vereinigten Staaten in
den 1etzten Jahren so heW diskutiert - in Japan nicht gerade die Gemuter er
regt. Vielrnehr ist es eine schlichte Tatsache, daB die Parlamentspo1itiker (be
sonders die der LDP) nach ihrer Wahl bis zum Tod oder Ruhestand seIten ih
re Sitze verlieren, und daB sie zusehends dazu neigen, ihre Sitze mit den ei
genen Nachkomrnen zu besetzen, in fast allen Fallen mit ihren Sohnen.
1m Jahr 1987 gehOrten von 511 Abgeordneten des Unterhauses 305 der
LDP an; tiber ein Dritte1 dieser LDP-Politiker (1l8) waren Parlamentsmit
glieder der zweiten oder dritten Generation. Wenn wir die Parlamentarier der
zweiten und dritten Generation aus den anderen Parteien hinzuziih1en, steigt
die Zahl auf 130, was zudem hellit, daB die LDP, wie ublich, in dieser Kate
gorie an der Spitze liegt (Maki 1987: 60). Auch haben 12 der 19 Ministerpra
sidenten der Nachkriegszeit - bis zu Miyazawa, der sein Amt 1991 antrat
gegenwartig noch Familienangehorige im Parlament (Kitagawa und Kainuma
1985; Jin 1989, Blechinger 1997).
Wie zu erwarten, gibt es in allen Gruppen der politischen K1asse re1ativ
wenige Frauen. Und wei! eine betrachtliche Zahl der Parlamentsmitglieder
Manner sind, die sich von den Ministeriumspositionen ,zurUckgezogen' ha
ben, um in die aktive PolitIc zu gehen, ist das Durchschnittsalter ziemlich
hoch. Die Sitzverteilung nach Geschlechtern betragt im Unterhaus gegen
wartig 477 Manner versus 23 Frauen. Die Statistik zeigt, daB seit 1989, a1s
mit der sozialistischen Parteivorsitzenden Takako Doi der ,Madonna-Boom'
begann, der Anteil von gewah1ten Frauen in beiden Kammern von 3,6 auf 6,4
Prozent im Jahr 1996 stieg, mit einem Sprung von 3,8 auf 5,3 Prozent zwi
schen 1988 und 1989 (Internet: http://in./cic.or./p/stat/dtat/19WME41. htrnl).
Was die Altersverteilung angeht, ist die Mehrheit der Abgeordneten in der
ganzen Nachkriegszeit zwischen 40 und 70 Jahre aIt (Ramsdell 1992: 231).
Die neueste Sitzverteilung nach Alter im Unterhaus ist in Tabelle 1 darge
stellt.

Tabelle 1:
Alter del' Unterhausabgeordneten, 1998
Alter
Anzahl Abgeordnete
21-30
1
31-40:
53
41-50:
123
51-60:
167
121
61·70:
tiber 70:
35
Quelle: http://www.lpu.org.80/cgl/multlga...
english/parline/parline.cnf#STA13

Beim Thema Karrieren und Amterhiiufung beginnen wir wiederum mit den
Ministerialbiirokraten. Wie auch in den groBen japanischen Untemehmen, ist
es in der Biirokratie gangige Praxis, daB die Person, die einmal fUr die
schnelle Laufbahn alczeptiert worden ist, in die ,Anfangerk1asse' all jener
eintritt, die im gleichen Jahr ins Ministerium gekommen sind. Diese Personen
werden in den ersten paar Jahren ihrer Laufbahn zusammen befordert und er
ha1ten eine ahnliche Ausbildung. Der AusbildungsprozeB irn Finanzministe
rium ist recht typisch (Koh 1989: 132, 174). Im ersten Jabr erhalt der Neue
auf der Elitespur eine umfassende Orientierung und wird, um sich ,die Spo
ren zu verdienen', erner Person zugeteilt, die ein Jahr lang sein Vorgesetzter
ist. 1m zweiten Jahr werden die Neuen ,ins Feld geschickt' (zum Beispiel in
ein ortliches Finanzamt). Das dritte Jahr ist iiberwiegend weiteren Studien
gewidmet, an einer Universitat oder bei Gastprofessoren im Ministerium
selbst. Dem folgen einige Jahre in verschiedenen Abteilungen des Ministeri
ums, danach einige weitere Jahre als Chef eines lokalen Amtes, bevor ein
Aufstieg in hOhere Positionen stattfindet, die durch politische Arbeit charak
terisiert sind. In anderen Ministerien mit starkerer intemationaler Verant
wortlichkeit (etwa dem MIT! oder dem AuBenministerium) sind in den ersten
zehn Jahren auch Auslandsverpflichtungen vorgesehen.
Wenn diese Manner Ende Vierzig bis Anfang Fiinfzig sind, beginnt sich
das Spektrum der Karrieremoglichkeiten - wie auch in der Wirtschaft - zu
verengen. 3 Nicht mehr alle aus den Alterskohorten in der ,schnellen Lauf
bahn' k6nnen zusammen befdrdert werden. An diesem Punkt wird die Aus
wahl fUr die hOchsten Ministeriumsposten getroffen, und die Konflikte und
die Binnenkampfe der Fraktionen und Sektionen der Ministerien beginnen.
Von dem, der zu diesem Zeitpunkt nicht befdrdert wird, wird der Riick
zug in den Ruhestand erwartet. Doch diese Personen gehen natiirlich nicht
wirklich in den Ruhestand; vielmehr setzen sie ihre Karriere andernorts fort.
Und wer auf eine Spitzenposition befordert wurde, etwa zum administrativen
Vizeminister (die hOchste erreichbare administrative Position in einem Mini

sterium), wird ihnen emlge Jahre spater nachfo1gen. Manche dieser Ex
Biirokraten gehen, wie schon erwahnt, in die aktive Politik, doch eine groBere
Zah1 macht einen Schritt, der a1s amakudari bezeichnet wird: den ,Abstieg
aus dem Himmel' in die Welt der Wirtschaft. AHein irn Jahr 1991 haben 215
AngehOrige der burokratischen Elite ihre Regierungsposten verlassen und
sind auf neue Positionen in der Wirtschaft iibergewechselt, in Firrnen, die
von eben jenem Ministerium reguliert werden, aus dem sie kamen. Von die
sen 215 Personen kamen 54 aus dem machtigen Finanzministerium (Japan
Quarterly, Ju1i 1992: 414). Wie zu erwarten, haben die Untemehmen ihre
Griinde, diese ehemaligen Biirokraten einzustellen. Doch rur die Biirokraten
war amakudari schon von Beginn an eine Karriereoption. Angesichts eines
auBerordentlich niedrigen Gehalts auf den Ministeriurnsposten gehen einige
der ,Besten und Kliigsten' Japans nach dem Examen sicherlich auch mit dem
Motiv in die Ministerien, ihrem Land zu dienen. Hinzu kommt der Status,
ganz zu schweigen von der Macht, die mit einem hohen Amt in einem Mini
sterium verbunden ist. Doch die Aussicht auf eine recht geruhsame und hoch
dotierte Position in der Wirtschaft nach ein paar Jahren auf der Karriere1eiter
ist zweifellos einer der wichtigsten Beweggriinde. Ein Be1eg darur ist, daB
amakudari in den 1etzten Jahrzehnten zunehmend in friiheren Lautbahnpha
sen der Ministeria1biirokraten vollzogen wird (Kerbo und McKinstry 1995).
Amakudari lohnt eine Betrachtung, doch zunachst wollen wir festhalten,
daB junge Personen auf der ,schnellen Lautbahn' in den 1etzen Jahren die
Tendenz zeigen, dieses Muster zu verandem und aus freien Stiicken noch
friiher in die Wirtschaft uberwechseln. Diese Veranderung weist auf eine
neue individualistische Strategie der Karrierep1anung hin, die auf hOheres
Einkommen fUr die Ehrgeizigen abzielt, die ihre Positionen nun weniger mit
dem Gedanken an einen Dienst fUr das Ministerium und die Gesellschaft an
treten.

3.3. Leben von der Politik
Die politische K1asse Japans ist in der Nachkriegszeit in der Lage, von der
Politik zu leben, ganz almlich wie die der modemen westlichen Lander. Doch
auch hier gibt es einige auBergewohnliche, vom Westen abweichende Ge
sichtspunkte. Wiederum betrachten wir zunachst die Ministeria1biirokraten,
und hier fmden wir einige der interessantesten Unterschiede irn Verg1eich zu
westlichen Demokratien.
1m Verg1eich zum Westen ist durchaus bemerkenswert, daB Japan im all
gemeinen in der Lage ist, die ,Besten und K1iigsten' a1s Karrierebiirokraten
fUr die wichtigsten Ministerien zu gewinnen. Diese jungen Manner (immer

noch wenig Frauen) kommen von den angesehensten Universitaten, beson
ders von der Universitat Tokyo, und die groBen japanischen Untemehmen
bieten ihnen hervorragende Stellen an. SoIche Spitzenpositionen in den gro
Ben japanischen Untemehrnen bieten zwar weniger Einkommen als die ver
gleichbaren irn Westen, und bis 1997 waren Aktienoptionen als Zusatzlei
stungen fur die japanischen Fuhrungskrafte gesetzlich verboten. Allerdings
sind die Einkommen der japanischen Spitzenmanager irnmer noch die hoch
sten irn Land. Laut einer Studie von 1991 uber die Fiihnmgskrafte der 838
groBten japanischen Untemehmen betrug deren jahrliches Durchschnittsein
kommen 680.400 DM. Die hOchsten Ministerialbeamten hingegen verdienen
selten mehr als 108.000 DM im Jahr, wie dies fUr Asien weitgehend ublich
ist. Und trotz jungster Skandale urn Bestechungsgelder an einzelne Beamte
zeigen Untersuchungen, daB Korruption dieser Spielart in der Nachkriegszeit
ausgesprochen selten war.
Japan war in der Lage, diese Rekrutiemng begabter junger Menschen fur
Ministeriumspositionen trotz niedriger Gehalter in der ganzen Nachkriegszeit
aufrechtzuerhalten, und dies aus zwei Grunden: erstens sind Ehre und Anse
hen fur Menschen in solchen Positionen sehr hoch; zweitens bietet das oben
erHiuterte amakudari-System nach dem ,Ruhestand' mit 50 oder 60 Jahren
die Aussicht auf ein viel groBeres Einkommen in der Wirtschaft, wenn diese
Burokraten schlieBlich auf Untemehrnenspositionen uberwechseln. Ange
sichts des zunehmenden Materialismus unter den Jungen und des Statusver
lusts von ministerialen Spitzenbeamten durch sich haufende Skandale und
Kritik an den Ministerien wird sich Japan die Vorteile der Rekrutiemng die
ser jungen Manner zu derart niedrigen Gehiiltem wahrscheinlich nicht mehr
lange sichem konnen. Die Ministerialbeamten gehen heute schon in jtingeren
Jahren zugunsten der Untemehrnensgehalter in den ,Ruhestand'.
Fur die Politiker im Parlament stellt sich die Lage ganz anders dar. Mit
etwa 288.000 DM im Jahr liegen die Grunddiaten fUr Parlamentsmitglieder
viel hOher als die Gehiilter der ministeriellen Spitzenbeamten (Woronoff
1986: 84). Doch es gibt noch etliche weitere Einkornmensquellen. Zum einen
wird von den Politikem in Japan nicht verlangt, ihre vorhergehende (legale)
wirtschaftliche Tiitigkeit aufzugeben, sobald sie im Amt sind. Der GroBteil
ihres Einkommens jedoch stammt aus anderen Quellen, lega1en und illegalen,
sobald sie einma1 ein politisches Amt erreicht haben, und dies gilt besonders
fur jene, die hohe Positionen im Parlament erlangen. 4
Ein Bericht uber den wirtschaftlichen Woh1stand der Parlamentsmitglie
der, der erstrnals gemiiB eines 1993 in Kraft getretenen Gesetzes erstellt WUf
de, liefert eine grobe Schiitzung ihrer Verrnogenswerte. Dabei mussen wir je
doch bemcksichtigen, daB es sich eben nur um eine grobe Schiitzung handelt,
und gewill um eine eher zu niedrige, denn es gibt keine Strafe fur falsche

Angaben der Politiker, und die Untersuchung beriicksichtigt nicht einmal sol
che Vermogenswerte wie Sichteinlagen, Juwelen und Gold, noch Aktiva, die
unter den Namen von Familienmitgliedern oder Spendensammelorganisatio
nen laufen. Selbst mit diesen Einschrankungen jedoch ist der Bericht recht
interessant. Die Vermogenswerte der 749 Parlamentsmitglieder beider Kam
mern betrugen 1992 im Durchschnitt 1.518.800 DM pro Kopf. Bei den LDP
Mitgliedern alleine waren es 2,25 Millionen DM pro Kopf, womit die LDP
Politiker drei Viertel des Gesamtvermagens der Parlamentarier besitzen und
87 der reichsten Abgeordneten stellen. Die 20 reichsten LDP-Mitglieder al
leine besaBen 40 Prozent des Gesamtvermagens der Parlamentsmitglieder.
Die 171 Parlamentsmitglieder aus beiden Kammern, die entweder mit Tach
tern von (ehemaligen) Parlamentsmitgliedern verheiratet waren oder Vater
oder GroBvater im Parlament hatten, waren viel reicher als der Durchschnitt
und besaBen tiber die Halfte des Gesamtvermogens der Parlamentarier. Ge
naue Angaben dariiber, woher ihr Reichtum stammt, gibt es nicht, doch das
meiste floB ihnen zu, nachdem sie in die Politik gegangen waren, und ent
stammte nicht ihren Grunddiaten von 288.000 DM.

4. Die politische Klasse und institutionelle Reformen:
Stagnation, Skandale und struktureller Wandel
Mit den neunziger Jahren kamen wirtschaftliche Stagnation und Skandale
nach Japan. Und beides hat, auf unterschiedliche Weise, Druck fiir grundle
gende institutionelle RefOlmen sowohl des Wahlsystems als auch der Ver
waltung geschaffen. Der politische Skandal kam schon friiher: ein Beste
chungsskandal brachte in den siebziger Jahren die Regierung Tanaka zu Fall,
und in den achtziger Jahren schien es einen politischen Skandal nach dem
anderen zu geben, die zwei weitere Regierungen zu Fall brachten. Schon in
der Meiji-Periode, und erneut wahrend des Zusammenbruchs nach dem
Zweiten Weltkrieg, fiil1J:ten schwere Krisen zu umfassendem politischem
Wandel. Somit glauben in Japan viele an eine aufkommende dritte Wand
lungsperiode.
Als die LDP 1993 nach langer Zeit ihre Hegemonie im Parlament verlor,
konnte ein neuer Ministerprasident, Hosokawa, im Januar 1994 ein Wahlre
formpaket durchsetzen. 1m Zuge dieser Reform wurde die Zahl der Sitze im
Unterhaus von 511 auf 500 reduziert und wurden 300 neue Einmannwahl
kreise geschaffen. Die anderen 200 Sitze werden nun nach dem Verhiiltnis
wahlrecht in elf Bezirken besetzt. Der Gedanke dahinter war, die Konkurrenz
in den Mehrmannwahlkreisen und damit auch die Wahlkampfspendenskan

dale zu reduzieren. AuJ3erdem glaubt man, daB sich durch diese Veranderun
gen in Zukunft zwei dominierende Parteien ausbilden werden, die wettbe
werbsHihiger sind und stark genug, in der Konfrontation mit den machtigen
Ministerialbeamten einiges an realer Regierungsmacht zu gewinnen. Dieses
neue Wahlsystem wurde erstmals bei den Wahlen von 1996 erprobt, wobei
sich offenbar wenig an der Parteienkonkurrenz und an der Wahlkampffinan
zierung geandert hat.
Der weitestreichende strukturelle Wandel jedoch wird wohl die Regie
rungsministerien betreffen. Skandale und wirtschaftliche Stagnation werden
der gegenwartigen Struktur und Macht der Ministerien zugeschrieben. Wie
erwahnt, waren die angesehenen Ministerialbeamten bis vor wenigen Jahren
noch durch keinen Skandal in Mitleidenschaft gezogen; das ist heute anders.
Skandale, von Bestechungsgeldem bis zur Korruption bei Bauvorhaben, hau
fen sich. Dnd das vormals nie in Frage gestellte System des amakudari zieht
nun wachsende Kritik und sogar Zorn auf sich. Zum Beispiel werden fUr den
Fall von tiber 400 AIDS-Toten wegen infizierter Blutkonserven ehernalige
Bearnte des Gesundheits- und Wohlfahrtsministeriums verantwortlich ge
macht, die inzwischen fUr ein Pharmauntemehmen arbeiten, das von den al
ten Freunden irn Ministerium steuerlich lax behandelt wird (Domenig 1998).
Auch eine Reihe von Zwischenrallen in Atomkraftwerken hat ahnliche Kritik
entziindet. Rinzu kommt der Zusammenbruch der Immobilienspekulation, flir
den zum Teil das Finanzministerium verantwortlich gernacht win!, das unso
lide Praktiken der jusen-Kreditanstalten (in etwa den hiesigen Bausparkassen
entsprechend) erlaubt hat, die an ihre bevorzugten Kunden und sogar an ya
kuza-Bosse Kredite vergeben haben. s
Noch wichtiger vielleicht ist, daB der strukturelle Wandel in der Ministe
rialbtirokratie wahrscheinlich deshalb eintreten wird, wei! sich die Wirt
schaftseliten inzwischen weitgehend einig sind in der Auffassung, daB Uber
regulierung und iiberzogene Machtbefugnisse in den Randen verschiedener
Ministerien, narnentlich des Finanzministeriums und des Ministeriurns fUr In
temationalen Randel und Industrie (MITI), verantwortlich sind fUr die wirt
schaftliche Stagnation Japans in den neunziger Jahren. Inwieweit die gegen
wartige Finanzkrise der Region Ost- und Stidostasien die Umsetzung aller
angestrebten Reformen (Deregulierung, Finanzrefonn, Neustrukturierung des
Parteiensysterns, Verwaltungsreform u.a.m.) zu beschleunigen vermag, bleibt
abzuwarten. Die politische Klasse hat bislang nur wenig AnlaB zur Roffnung
auf einen stringenten Wandel gegeben.

Anmerkungen
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Siehe Kitagawa und Kainuma (1985: 117ff.). In einer anderen Studie Ober die, 113 Spitzen
bOrokraten' Anfang der achtziger Jahre waren 91 dieser Beamten Todai-Absolventen (Miya
ke et al. 1985: 41).
Hier sind einige lnformationen Ober die berufliche Herkunft von Nutzen. RamsdeJl (1992:
26ff.) hat die Erstberufe der Parlamentsmitglieder im Nachkriegsjapan in 19 Kategorien ein
geteilt: Landwirtschaft; WirtschaftlBankwesen; Bildung (Lehrer); Mhere Bildung (Univer
sitlltsprofessoren); Zentralregierung; Lokalregierung; Joumalismus; Rechtswesen; Arbeiter
bzw. sozialistische Bewegung; Medizin; Militlir; Politik; Religion; Frauenorganisationen;
SchriftsteJler; Arbeiter; AngestelJte; Soka gakkai (buddhistische Organisation); andere/kei
ne. Seine Tabellen zeigen, daB in den letzten vier Jahrzehnten die Rekrutierung von Juristen
durch die Zentralregierung, d.h. durch die BOrokratie, betrllchtlich abgenommen hat (von
21,5% in 1955 auf 8,4% in 1990) (ebenda: 33); dies gilt auch fLlr die Wirtschaft (von 19,4%
auf 12,3% im selben Zeitraum). Die Rekrutierung aus dem politischen Bereich hingegen hat
drastisch zugenommen (von 3,2% auf 35,5%), was bedeutet, daB viele Aspiranten ihre Kar
rieren als Assistenten bei Politikem begannen oder Posten in politischen Parteien innehatten.
WirtschaftlBankwesen und Politik sind die wichtigsten ersten Berufsfelder. 1m Vor
kriegspar1ament lag die Wirtschaft ebenfaJls an der Spitze, doch auch die Landwirtschaft
war noch stark vertreten, wllhrend nur 1,5 Prozent aus der Politik kamen (ebenda: 27). Die
Zahlen rur Bildung (von 7,0% auf3,9%; Nachkriegszeit) und Arbeiterlsozialistische Bewe
gung (7,4% auf 5,5%) beziehen sich fast ausschlieBlich auf die Abgeordeten der SPJ/SDPJ
und der DSP (ebenda: 33).
Wir sprechen mit gutem Grund von ,diesen Mllnnem'. Die Spitze der Wirtschaft wie die
Spitze der BOrokratie in Japan geh1lren fast ausschlieBlich den Mllnnem, auch wenn sich
dies sehr, sehr langsam llndert. 1m Jahr 1986 zum Beispiel waren von den Personen in den
Mchsten Elitelaufbahnen in allen japanischen Ministerien nur 2,5 Prozent Frauen (Koh
1989: 105).
Einer Statistik der Asahi-Zeitung von 1998 zufolge erzielte ein Abgeordneter des nationalen
Parlamentes 1997 ein Durchschnittseinkommen von 31,2 Mia. Yen (ca. 440.000 DM).
Schwindelerregende H5hen erreichen die Zahlen z.B. durch Verkllufe von Aktienpaketen,
deren Erwerb - wie einige Skandale zeigen - nicht immer legal erfolgt (Asahi Shimbun
Dahlem, 15. Juli 1998: 7).
Mityakuza wird das organisierte Verbrechen in Japan bezeichnet.
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